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数々の問題が指摘されてきた（1, 2）．2005 年 11 月
の構造計算書偽装事件を受けて，直ちに 2007 年






アンケート調査が行われている (4 〜 9)．更に建築
士法改正前後には資格対策や人材育成に関する



















ABSTRACT   Structural design procedure in Japan is said rather strict and complicated because 
Japan stands on a typical seismic area in the world. Nowadays, most structural engineers work for 
structural design with some computer software as useful tools. However, it is concerned that such 
programs would not be training tools for the beginners on structural design in spite that those have 
very high performance in the practical design field. The authors conducted to survey on awareness 
of structural engineers in Kyushu, Japan with respect to their use style, bright side, dark side, and 
required points of computer assisted programs they usually use. This paper shows the state of the 






















































































































































　図 1 にみられるように，回答者の年齢は 4,50
代が多くを占めた．勤務地は福岡県が 45%，勤
務先は構造設計事務所が半分以上を占めた．従業
員数も 1 〜 5 人という回答が多かった．担当す
る物件数 ( 月間平均 ) は 2 〜 3 件が 47%，設計し









































































































































あった．また断面計算ソフト (D1 等と示す ) は，
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えていると推測できる．
　構造設計者に求められる役割が大きくなって
きている今，同表，および図 15，16 の結果から
初学者教育機能を持つソフトの開発が求められ
ていることが推察される．
